
















　Today, emerging economies like BRICs and Next 11 have drawn more attention. About half 
of them are Asian countries. International locations of Japanese Multinational Corporations 
have shifted to Asia. This paper focuses on the Lao People’s Democratic Republic, and I 
investigate the location of Japanese textile and apparel corporations there. The research topics 
are the three points: （1） to analyze the locational environments and the locational trends and 
characteristics of Japanese corporations, （2） to consider the locational process and strategies of 
Japanese corporations through the case studies, and （3） to clarify the direction of the location 
of Japanese corporations after China.
　The results show the three points. （1） Many FDI to Laos are made by the neighboring 
countries for resources. Also, there are more FDI and business diversity of Japanese corporations 
in Vientiane recently. （2） The case studies show that the locational shift to Laos results from a 
rise in production costs in China and Thailand. While there are many attractive factors such as 
low production costs, few competitors etc., there are some problems in employment and human 
training. （3） Two future directions exist; one is international division of labor between the emerging 
economies and the neighboring countries, and the other is development of emerging markets.
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スである。同社は、2003年10月１日に出した個人投資家向けのレポート「Dreaming with BRICs: The 
Path to 2050」のなかではじめてこの言葉を紹介した（門倉［2006］、p. ⅱ参照）。
















































































































順位 国 件数 金額 （USD）
1 タイ 241 2,649,624,157
2 中国 340 2,585,616,604
3 ベトナム 211 2,163,124,657
4 フランス  68 454,083,746
5 韓国 142 445,332,515
6 日本  42 433,442,363
7 インド   6 352,807,000
8 オーストラリア  32 334,453,528
9 マレーシア  43 151,317,974
10 シンガポール  29 113,240,650
注） ラオス投資奨励局（IPD）認可ベース。ラオス会計年度（10月１日～9月30日まで）
による。























1 電力   47 4,153,051,585
2 鉱業  202 3,162,124,956
3 サービス  226 1,402,287,005
4 農業  211 1,155,164,225
5 工業 ･ 手工業  262 1,025,642,679
6 貿易  133 312,202,360
7 建設   43 288,480,951
8 ホテル・レストラン   85 235,411,245
9 銀行   23 165,096,000
10 通信    5 156,165,978
11 木材加工   49 118,833,034
12 縫製品   40 30,474,920
13 コンサルタント   61 21,245,252
合計 1,387 12,226,000,190
出所）表１に同じ。


















※1992 ビ 輸送機器 スズキ製二輪車の組立








年 場所 業種 事業内容 年 場所 業種 事業内容







△2006 ビ 繊維・衣服 カッターシャツの製造 △2006 ビ 繊維・衣服 カッターシャツの製造




2009 ビ 精密機器 歯科用根管治療機器の加工


















































































































































































































24 ここでの記述は、2011年8月17日の B 社ラオス工場での聞き取り並びに B 社資料、2011年7月１日の
C 社大阪本社での聞き取り並びに C 社資料をベースとしている。
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年２月にラオス・ビエンチャン市への立地を行っている。中国の工場が B 社100％出資の
子会社であるのに対して、このラオスでは B 社単独ではなく日本の繊維専門商社 C 社と
組んだ形での進出となっている。





繊維専門商社の C 社に中国以外への進出先についての助言を請い、C 社もラオスに別の
子会社（後に閉鎖）があったことからラオス進出に関するアドバイスをおこなう。そして、
最終的にはこれが B 社のラオス進出のきっかけとなっている。





































































































































































ラオス計画投資省（Ministry of Planning and investment）ホームページ（http://www.investlaos. 
gov.la/show_encontent.php?contID=29）2011/11/2閲覧。
